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Abstract   Japanese road bridge design codes have been modified, when highway viaducts   
have damaged by huge earthquake such as Hyogoken Nanbu Earthquake. The 
modification of these codes have performed after each huge earthquake, but the 
targets are only for newly constructed bridges.  
   On the other hand the seismic retrofit have been done for the bridges which 
have constructed with old design code to adopt with current design code. In 
addition, until now we have no repair methods and triage guideline. For example 
how much the strength of bridge have remained which have damaged by huge 
earthquake. 
   In this study, scale downed eight specimens were prepared to determine the 
seismic performance which have seismic retrofit as same as real structure. Finally 
determine the repair triage guideline for the seismic performance in the on -site 
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 また 1995 年の兵庫県南部地震を受けて改訂された
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表-1 供試体緒元 
 供試体 実橋脚 
載荷方向 
橋軸 橋軸直角 橋軸 橋軸直角 
無補強部 補強部 無補強部 補強部 無補強部 補強部 無補強部 補強部 
鋼種 SM490A SM A490 
載荷点高さ h      (mm) 3500 14200 
幅 B1                    (mm) 750 2500 
幅 B2                    (mm) 600 2000 
板厚 t1                  (mm) 8 6 25  
板厚 t2                  (mm) 6 6 19  
補剛材板幅 Bs        (mm) 44 75 44 75 150 250 150 250 
補剛材板厚 ts          (mm) 6 9 6 9 14 14 14 14 
断面二次モーメント I(mm4) 1.43×109 1.67×109 1.65×109 2.00×109 1.57×109 1.79×109 2.01×109 2.34×109 
幅厚比パラメータ RR 0.398 0.530 0.544 0.583 




0.358 0.311 0.453 0.400 
降伏水平荷重 Hy(kN) 413 380 3814 4461 
降伏水平変位δy(mm) 20.7 16.5 108.3 87.1 
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  塗料種類 塗料色 
塗装段階 
上塗り ポリウレタン樹脂塗料 灰 
中塗り ポリウレタン樹脂塗料 白 































































































































































高さ Hn(mm) 680 
幅 Bn(mm×mm) 900×750 
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では，±4δyを 3 回繰り返した時点では約 2%の荷重低下
が確認できた．座屈の進行も確認できたが，橋軸直角方
向と比較すると損傷はわずかである．根巻コンクリート












の 2 つとなる．以上の 2 つの着目点について鋼製橋脚の
水平荷重‐変位との関係性を確認する． 
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44mm 108mm 140mm 
204mm 236mm 300mm 
図-11 ひずみ‐座屈面積量関係図 
図-12 根巻コンクリートとの隙間(橋軸方向 4δy繰り返し ＋面) 
74
耐震補強された銅製橋脚の発災後における初動点検方法の提案
では約 1mmの隙聞の閉じを確認できた 今回の供試体 5) 宇佐美勉，坂野茂，是津文章，青木徹彦.鋼製橋脚
では最大荷重は 40y付近で発生している 40y付近での モデ、ノレの繰り返し弾塑性挙動に及ぼす荷重履歴の
除荷時隙間量はおよそ 2mm程度であることが確認でき 影響，構造工学論文集， Vol.39A， pp.235田247，
た.供試体から実橋脚への適応は相似則に基づいておよ 1993.3 
そ 3倍される目よって実橋脚ではおよそ 6mmの隙間を 6) (社)日本道路協会 道路橋示方書・同解説 V耐震
確認できた時点で最大荷重値付近であると確認できる. 設計編 1996年改訂版， 1996.12. 
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